




Some Trial Computations appli伺 bleto an lncomplete Matrix 































































〉ぐl1 2 3 4 5 6 7 
1 1.0∞ .935 1.0∞ .975 .935 .935 
2 .∞o .0∞ .160 .025 .0日 .ωo 
3 .ω5 1.α)() .935 .690 .575 .臼O
4 .000 .840 .065 .1印 .笈調。 .575 
5 .025 .975 .310 .840 .370 .725 
6 .065 .935 .425 .710 .630 .4田
7 .065 1.α)() .370 .425 .Z75 .505 
~I 1 I 3 1. 5 1 6 1 4 I 7 I 2
1 .∞ 1.51 1.96 1.51 一 1.51 
2 一 -1.96 -1.51 一 .99 .∞ 
3 -1.51 .∞ .印 .19 1.51 .33 
4 -1.51 一.却 一.55 .∞ .19 .拘
5 -1.96 一.切 .∞ 一.33 .99 .曲 1.96 
6 -1.51 一.19 .33 .∞ .55 ー .01 1. 51 
7 -1.51 一.33 一.60 .01 一.19 .∞ 
L;Zjk -6.49 -1.02 一.76 一 .68 1.87 2.62 4.46 
>とId13 I d35 I d56 I d6~ Iむ7I d72 
1 1.51 .45 .45 一
2 一 .45 .52 一
3 1. 51 .50 .31 1. 32 1.18 
4 .52 .44 .55 .19 .剖
5 1.46 .50 .33 1.32 .39 1.36 
6 1. 32 .42 .お .55 .56 1. 52 
7 1.18 .Z7 .61 .20 .19 
L;djk・k+1 6.98 2.66 2. 92 4.46 2. 51 3.伺
N 5 6 7 6 5 3 
会L;d 1.40 .44 .42 .74 .50 1.23 






S 3= 0 +1. 40=1. 40 
S 5=1. 40+. 44=1. 84 
S 6 =1. 84+. 42=2. 26 
S 4=2. 26+. 74=3.∞ 
S 7=3. 00+. 50=3.印
S 2=3. 50+1. 23=4. 73 
ぷ三| Zjk Pjk 
Lイ) 1. 00 0.00 +∞ -c泊
{ロ) 0.999 0.001 3.ω -3.09 
川 0.9995 0.0005 3.29 -3.29 
ド) 0.9999 0.0001 3. 72 一3.72 
体) O.的995 0.0ω05 3.89 -3.89 
刊 O.叩999 0.0∞01 4.26 -4.26 








メfW法|伺いい l刷 IN 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 4. 73 3. 77 3.92 4.22 4.34 4.60 
3 1.40 1.22 1.25 1. 31 1.36 1.39 
4 3.00 2.52 2.61 2. 79 2.86 3.02 
5 1.84 1. 70 1. 76 1.88 1.93 2.03 
6 2.26 1.71 1. 77 1. 89 1. 94 2.04 
7 3.50 1.74 1. 77 1.83 1.86 1. 91 
T テスト表
村|伺|制











































1 .70 .95 .95 .95 
2 .30 一 .85 .95 .90 
3 .05 .15 .90 .90 .925 
4 .05 .05 .10 .875 .90 .95 
5 .05 .10 .10 .125 .725 .90 .95 
6 .075 .10 .275 .90 .975 .95 
7 .05 .10 .10 .675 .675 .975 .95 
8 .05 .025 .325 .55 .95 .95 
9 .05 .325 .45 .925 .95 
10 .025 .05 .075 .875 






I 3 I 4 1 5 1 
?
?
? I 9 I 10 I 1]
列lζ示す通りである。第10表の値について上記例と同様に3種の検定を行った結果は第11表の通りで
あって両者には有意差がないと判断できる。
E 粗点の問題 不完備行列の計数処理に直接関係したことではないが一考すべき事項と して繰返
回数l乙関連した粗点の問題があるので併せて簡単に述べる。
具体的に例示するならば今ζ乙に比較判断すべき刺激系列がありそれらの一対を8回繰返して判断
6 3 した所，特定の一対についてP一 一 一O.75を得?とする。すなわち大と判断した頻度が8回のう-8 -4 -V. ー
ち 6 回であったとする。 一方官能検査の実情は繰返回数が多くても 3~4 回を望むのであるが回数を



































































(1)例えば W.S. Torgerson， Theory and Methods of Scaling， John Wiley Sons， Inc.， New York， 
p.173 (1958) 
(2) 伊')-刊の数字は下記による。 J.P. Guilford， Psychometric Methods， Mcgraw-Hil B∞k Co.， New 
Yok， 2nd ed.， p.562 (1954) 
(3) 例えば岩原信九郎，ノンパラメトリック法，日本文化科学社， ~ 2版， p.49 (196の
w 例えば同上 p.l77




Up to now， two procedur白 areavailable for obtaining the scale valu白 whentheP ma 
trices contain unfi1ed cel1s.0ne of them is traditional procedure and another is Gulli 
ksen's least-squares solution. In both pr∞edu田， the matrices are computed by only 
using the values of fi1led cells and neglecling the vacant cells and for those computa 
tions， itis not so回 syto calculate the matric田 withoutany trouble aod eπor. If the 
reasonable values for unfil1ed cells be田timated，then we can set the two scale valu白
equivalently which obtained from the complete and incomplete matric~. After some 
trials， it was found out the equivalent Z valu白 of4.35 and -4.35 for the P matrice号
valu田 of1.∞ and O.∞r白pectively.By using th侃 e，it s田 msto reduce the troubl白
in computing the incomplete matrices. 
( 24) 
